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«QUAND L'ESPRIT DE DIEU
INSPIRE UNE CEUVRE ...»
Le pdre LUQUET, disciple spirituel de Libermann au
Seminaire Saint-Sulpice et I’un des premiers enthousiastes de
«rCEuvre des Noirs», - dans laquelle cependant il n'est pas
entr6, ayant prefere les missions de I'lnde, - 4crivait, en
1845, dans ses Eclaircissements sur le Synode de Pondichery, Les fondateurs des differents societes ecclesiastiques ou
religieuses formees dans le sein de I'Eglise ont regu de Dieu des
graces particulieres et un esprit propre a I'oeuvre speciale a laquelle
ils etaient destines. Cet esprit et ces graces sent le patrimoine et
en mime temps le guide assure de leurs enfants. De telle sorte
que la mesure des succes promis a ces derniers est toujours reglee
sur le plus ou moins de fidelite apporte par eux a suivre cet esprit
et a correspondre a ces graces. Ainsi se forme le caractere propre
de cheque congregation. Ainsi mime nous devons en expliquer
rexistence. Car, H n'en faut pas douter, la creation d'une societe
ecclesiastique ou religieuse n'est pas sans but special dans
I'Eglise... 1.

Cheque fondateur a, en effet, un esprit propre et est
appel4 i imiter, avec sa congregation, un aspect particulier de
rIncarnation du Verbe. Par consequent, la premiere condition
requise pour I'adaptation d'une famille religieuse est de
connaTtre d fond I'essence de sa congregation.
II semble evident que le mystere dans lequel ont ete
introduits et Poullart des Places et Libermann est celui du
Christ pauvre; I'oeuvre d laquelle ils ont ete destines est
revangeiisation des pauvres : Evangelisare pauperibus misit
me^.

^ Le 9 avril 1845 - Archivio di Propaganda Fide, Acta, Vol. 208,
fl. 137r.
2 Luc. 4, 18.
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Poullart des Places a pense aux pauvres pour evangeliser
les pauvres. C'est avec un petit groups de pauvres ecoliers,
aides par lui materiellement et spirituellement, qu'il a com
mence son CEuvre.
Peu de temps apres le debut officiel du Seminaire du
Saint-Esprit, le 27 mai 1703, le theme que choisit Poullart
des Places pour la retraite prechee d son petit groups d'etudiants pauvres fut exactement ce mgme texts de I'Evangile :
Evangelisare pauperibus misit me^.
Un texts semblable, Pauperes evangelisantur ad revelationem gentium et gloriam plebis suae, fut place en guise de pre

miere pierre dans les fondations de la chapelle actuelle de la
Congregation, au 30 de la rue Lhomond ^ Paris, le 3 octobre
1777, paroles qui expriment bien la finalite et I'esprit de la
congregation et sont un resume de son activite durant les
annees de son existence presque tricentenaire.
Quand Poullart des Places fonda le seminaire des pauvres
ecoliers'^, pouvait-il envisager le developpement que devait
prendre son oeuvre? Certainement pas, car quand I'Esprit-Saint
inspire une oeuvre, H n'en donne presque jamais tout d'abord le
developpement, mais seulement a mesure que les occasions se
presentent; mais toujours cependant, tout ie developpement est
contenu dans ie principe par lequel H anime celui a qui H inspire
cette oeuvre et H y a une certaine connexion entre toute cette
diversite^.

Ces paroles de Libermann, nous les voyons pleinement
realisees dans la Congregation du Saint-Esprit qu'il continue,
donnant S ce vieux tronc la seve nouvelle de sa Congregation
du Saint-Coeur de Marie.
L'esprit de la Congregation, depose par Dieu dans le cceur
de Poullart des Places comme un petit grain de seneve, nous
le voyons se developper, s'explicitant chaque fois davantage,
dans son oeuvre et ohez ses continuateurs, surtout les Superieurs Generaux, dont Dieu se servait pour cela. Certains,
comme GARNIER, WARNET, furent a peine des traits d'union
entre le fondateur et ces personnages extraordinaires qui gou-

3 The Spiritans, H. KOREN, p. 10.
^ Archives de la Maison-Mere, rue Lhomond. Paris.
5 Lettre de Libermann d Tisserant, le 18 f6vrier 1 842, ^ propos du projet
d’union de la Congregation avec celle de Sainte Croix - Notes et Documents,
III, p. 158.
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vernerent son oeuvre pendant de longues annees, avant Libermann, en particulier, MM.BOUIC, BECQUET et BERTOUT.
D'autres, bien qu'ils n'aient gouverne que peu de temps,
comme DUFLOS et MONET, meritent aussi une mention de
sympathie. De tous, nous parlerons peut-§tre dans un autre
numero de Cahiers Spiritains.

Ce n'est que peu de temps que Poullart des Places resta
k la tete de I'CEuvre qu'il avait fondee. Moins de deux ans

apres son ordination sacerdotale, Dieu le rappela ^ lui, le 2
octobre 1709, a peine 3ge de 30 ans. En lui se realisait la
parole de I'Ecriture : Vivens brevi tempore, explevit tempera
multa^.

Homme de Dieu, il cherchera 3 imprimer dans ses seminaristes les grandes aspirations qui dominaient sa propre vie :
un grand attrait pour une vie pauvre, un grand desir de servir
I'Eglise dans /e travail missionnaire et par un sacrifice total au
service de la predication de I'amour de Dieu'’.

Au n° 22 d'une petite collection de lettres de M. Bouic et
de ses cooperateurs immediats, dont il existe une copie aux
Archives Generales de la Maison-Mere, on peut lire ce qui
suit: Feu M. Desplaces (sic) Poullart, de Rennes, homme d'une
vertu rare, apres avoir renonce a toutes les esperances du siecle, a
commence en 1703 et soutenu jusqu'a sa mort cet etablissement
(le Seminaire du Saint-Esprit) et ce sent trois de ses Sieves^ qui
le continuent et tachent de le rendre de plus en plus utile au
public... 9

C'est un grand esprit de pauvrete et d'humilite qui possedait ces hommes qui ne se procuraient rien pour eux-memes
et se donnaient totalement 3 la tSche d'alimenter corporellement et spirituellement environ 80 eleves pauvres sans posseder d'autres ressources que les aumdnes qu'ils se procu
raient ou que la Providence leur envoyait de temps en temps.

6 Sap. 4, 13.
’ Cahiers Spiritains, n. 3, p. 17, et n. 4, p. 12.
® MM. Bouic, Thomas et Caris.
® Lettres de M. Bouic (1 731-1 734) - Archives de la Maison-MSre, Paris,
Dossier Bouic.
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Us vivaient des aumones casuelles qua la Providence leur
envoyait^^.

Le grand mendiant etait M. CARIS, le pauvre pretre,
connu comma tel dans toute la villa da Paris, le pere spiritual et
temporal, le pere nourrisseur du seminaire, comma I'appelait
M. POTIER11.
Dans las lettres qua cat ancien el6ve du Saint-Esprit 6crivait d sa famille durant son temps da seminaire, nous trouvons des elements precieux pour savoir ce que fut la vie au
Seminaire du Saint-Esprit avant la Revolution Franpaise.
Dans ces lettres il 4crit:
Us (las Sup6rieurs du Seminaire du Saint-Esprit) se sacrifient entierement a I'education des jeunes gens qu'ils ne peuvent
nourrir et entretenir qu'en allant queter chez les uns et chez les
autres. Jugez des peines et des fatigues par le nombre de 70 ou
80 personnes qu'il faut nourrir chaque annee sans avoir aucun

fonds'^^.
M. CARIS faisait de frequantes courses a pied, par les rues
de Paris, pour obtenir des provisions'^'^.
De fait, le Seminaire du Saint-Esprit ne possedait aucune
ressource, et le nombre de ses eldves 6tait dejd d'environ 70
quand M. BOUIC en prit la direction; et depuis, jusqu'd la
Revolution Francaise, il oscilla entre 80 et 100, y compris les

’O ((Notices Traditionnelles sur les Sup^rieurs (du S6(nlnaire du SaintEsprit» - Archives de la Maison-Mdre, Paris.
” Lettres de M. POTIER, p. 38, 58,66. Ce Monsieur POTIER fut 6ldve
du Seminaire du Saint-Esprit de 1748 d 1754 et devint un personnage d’un
relief extraordinaire comme missionnaire en Extrdme-Orient de 1754 d 1792,
fondateur des missions catholiques dans I'immense Province du Szechwan,
dont il fut Vicaire Apostolique de 1769 d sa mort en 1792. Durant son dpiscopat, environ 100.000 Smes furent r4g6ndr6es par les eaux de baptSme en son
immense vicariat. (cf. The Spiritans, P.H. KOREN, p. 45-50).
Origine d'une tradition bicentenaire de la Maison g6n6ralice: I'exposi
tion du T.S. Sacrement le 31 d4cembre de chaque ann^e. Le 21 Juillet 1778,
dans I'assemblee indiquee par M. Fr. BECQUET... lequel a dit qu'il avail ete acquis
au nom du Seminaire et des heritiers de Mile LUIQUEL un contrat de 50 livres de
rente perpetueiie... a ia charge de Zaire dire par ledit Seminaire un salut avec i'exposition du Saint-Sacrement le dernier jour de chaque annSe, i perpetuite. Nous soussignes avons accepte ladite charge pour nous et nos successeurs... ie 21 Juillet
1778. Sign6: BECQUET, LARS, RUPALET, DUFLOS, ROQUELIN.
12 Lettres de M. Potier, p. 106 - Archives de la Maison M6re (Paris).
1^ ((Notices Traditionnelles sur les Sup4rieurs du S6m. du St. Esprit*
Archives de la Maison-M^re (Paris).
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Directeurs et les employes qui furent toujours au moins deux,
cuisinier et tailleur.
Malgr4 leur pauvret4, les Directeurs du S4minaire avaient
tous une nette conscience de la valeur de la sante, la procurant et la conservant d leurs 4ldves. D'ailleurs, ce sentiment
§tait un heritage du Fondateur qui 4crivait: Je ne pretendais
me reserver, de tous les biens temporels, que la sante dont je souhaitais faire un sacrifice entier a Dieu dans le travail des Mis
sions ... 1®.

Les mgmes paroles sont aussi attributes t M. THOMAS
(cf. Archives de la Maison-Mtre, Rue Lhomond, Paris, Dos
sier Bouic).
Cette preoccupation pour la santt des tltves est consignte dans les Rgglements du Stminaire, composts par le
Fondateur. L'alimentation devait etre frugale mais solide.
Les lettres de M. BOUIC confirment qu'elle ttait aussi la
sienne: La nourriture est frugale, mais supportable: un peu de
viande a diner et a souper, pour les jours gras, et presque toujours
des legumes pour les jours maigres, un demi-setier de vin par
jour... Le pain est bon, la viande et le vin sont passables et
I'appetit fait trouver tout bon^^.

Quant t M. POTIER, dans ses lettres t sa famille, il nous
donne des dttails inttressants sur le rtgime alimentaire
durant le Careme :
On n'a point de jeune extraordinaire dans le Seminaire que la
veille de la Conception... on est bien nourri^t. J'ai jeune tout le
Careme; nous avons ete bien nourris...; on nous a servi deux a
trois fois la semaine tantot des confitures avec des noix, tantot des
prunes confites, tantot du fromage, des pommes, (Avril 1749).
Nous avons ete fort bien nourris ce Careme, tres souvent du
poisson, de la morue, des harancs, des legumes, du saumon et
toujours deux portions variees et tous les jours differentes choses,

(Mars 1752).
II y avait des tpoques difficiles, des moments terribles,
comme le montrent, par example, les extraits suivants d'une
lettre de M. POTIER :
Le revenu de la maison a diminue; nos Messieurs ne delaissent pas d'etre en peine; maintenant ils doivent beaucoup et n'ont
pas assez d'argent; nous voyons fort souvent le boulanger venir
1® Cahiers Spiritains, n. 4, p. 11-12.
^® Lettres de M. Bouic, lettre n. 15, Dossier Bouic, Arch, de la M. M6re.
Lettres de M. Potier, D4cembre 1748 - Archives de la M. M4re.
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chercher de I'argent, de sorte qu'il y a environ six semaines nous
nous vimes sur le point d'etre sans pain, faute d’argent pour payer
le bouianger... Tous les Jours aux prieres du matin et du soir on
nous recommande les besoins pressants de la Maison...’s.

Mais cette situation angoissante devait peser constamment sur I'esprit des responsables de I'alimentation de tant de
personnes sans pouvoir disposer du moindre revenu.. Pour les
annees 1731-1734, c'est M. CARIS lui-meme qui le
confirme dans une lettre signee par lui de ses initiales
« P. C.» :
Je bataille tant que je peux pour payer mes dettes, et je n'en
peux venir a bout: les temps sent tres diffidles, les aumones trop
rares et trop peu abondantes. Je n'ai garde de me piaindre de la
divine Providence, je crois qu'il nous est plus avantageux d'etre
pauvres que riches. Pourvu que nous ayons ie necessaire, que
d'autres appelleraient peut-etre mourir de faim, je suis content.
Jesus-Christ, notre Mattre, a voulu vivre et mourir pauvre: nous
serons trop bien recompenses si, apres lui avoir ressembie sur ce
point, il nous fait part de son royaume. C'est la I'esperance qui
nous console... P.C.

Dans ces moments difficiles les Directeurs du Seminaire
auraient pu §tre tenths de recourir i des precedes faciles pour
remedier aux difficult6s, par example accepter des eleves de
families riches; mais non, parce que de tels precedes eussent
ete contraires d I'esprit de la Congregation : Ce sent les pauvres
qu'on doit recevoir de preferences^. On y regoit des sujets de differents dioceses du Royaume, nobles et roturiers, pourvu qu'iis
soient pauvres^ i.

Dans le Registre des Deliberations du Seminaire et Communaute du Saint-Esprit, dans le proc^s-verbal de la seance
du 25 juillet 1758, nous trouvons la decision suivante : Nous,
Superieurs et Consulteurs... nous avons statue que, malgre les
difficultes des temps, en suivant i'esprit de notre Regie, en la pra
tique constamment observee, on donnerait la prochaine annee,
dans I'admission des ecoliers, la preference aux plus pauvresS2,

Lettres de M. Potier, p. 28 - Archives de la M. M6re.
Lettres de M. Bouic, lettre n. 27 - Dossier Bouic - Arch, de la
M. M6re.
Cahiers Spiritains, n. 5, p. 13.
Lettres de M. Bouic, lettre 24 - Archives de la M. M6re.
((Registre des D^iiberations ... » - Dossier Bouic - Arch, de la
M. IVIdre.
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Nulle exception i cette r§gle. Si quelque riche etait
admis, il devait d'abord se faire pauvre. Tel fut le geste remarquable, extraordinaire, de M. DUFLOS, qui devait etre le cinquieme Superieur General.
De famine riche, le jeune DUFLOS n'aurait pas eu le droit
d'entrer au Seminaire du Saint-Esprit, comme il en avait le vif
desir; aussi donna-t-il au S4minaire tout ce qu'il avait, se
trouvant alors assez pauvre pour y etre admis. En 1750, il fut
agr4e comme membre de la Congregation, aprds avoir fait les
etudes requises^a.
L'amour de la pauvrete developpe aussi la charity fraternelle ou l'amour du prochain, meme dans les moments ou les
propres necessites feraient naturellement oublier les autres.
«Le 18 decembre 1740» le Conseil du S6minaire et de la
Communaute du Saint-Esprit se r6unit pour deliberer ensemble
sur un legs fait a la Communaute et Seminaire par M. Jean Per
ron ... Le dit legs ayant ete examine aussi bien que la pauvrete
de ses heritiers, il a ete statue qu'H serait fait une renunciation au
dit legs, en faveur des pauvres heritiers... ^4.

FORMER DES PAUVRES
POUR EVANGELISER LES PAUVRES
Les sieves du Seminaire du Saint-Esprit etaient pauvres
et se destinaient seulement ^ evangeliser les pauvres. Pour
cela il etait necessaire de delopper en eux I'esprit de pauvrete,
le z61e, l'amour du travail, le renoncement. Former de bons pretres, zeles, laborieux, capables et desinteresses, qui remplissent
volontiers les employs ecclesiastiques les plus penibles et les
moins recherches, tels que sent la desserte des hopitaux, les mis
sions, les vicariats et les curesde la campagne"^^. Les Seminaires et les autres employs pour lesquels les prelats trouvent difficilement des sujets propres a les rempUr'^'’: les missions en France
et dans les Colonies, du Royaume et ailleurs, la direction des

23 cf. The Spiritains, H. Keren, p. 31.
24 ((Registre des D6lib6rations ...» (1732-1 789) — Dossier Bouic, Arch,
de la Maison-M6re.
25 La lettre n. 63 des Lettres de M. Bouic explicite quelles sont ces
cures : «les pires cures*.
26 Lettres de M. Bouic, lettre n. 19 - Arch, de la M. M6re.
27 Lettres de M. Bouic, lettre n. 24 - Arch, de la M. M6ce.

10

QUAND L'ESPRIT DE DIEU...

Seminaires^B et la Regence dans les villas da la Provinca, la diraction das Raligiausas, las autras amploys samblablas^B_ D'autras
aidant a gouvarnar las Seminairas, regantant la Philosophia at la
Theologia, qualquas-uns sont grands-vicairas.. .bo _

Le but sp4cifique du Seminaire fut vraiment comma le
grain de senev4 qui se d^veloppe. Au commancamant, a 6crit
M. POTIER, las pastes les plus humbles das dioceses de France;
mais au fur et a mesure qua le nombre das seminaristes augmentait, on envoya das pretres evangeliser les anciennes colonies
d'Acadie (au Canada) et Saint-Pierre et Miquelon... las acadiens, les noirs et les esclaves de la Guyana Frangaise, ainsi qua
les habitants ou Negres de la Senegambie... Mais ce n’est pas
tout... Cat etablissement a fournl das missionnaires jusqu'aux
confins lointains de rExtreme-Orient... 3’.

Dans le Project de Placet au Roy en 1763 nous pouvons
lire : Le Seminaire du Saint-Esprit a pour objet d'elever gratuitement de pauvres ecclesiastiques capables de remplir les pastes les
plus abandonnes de la campagne, les missions du Royaume, celles
des Colonies et des IndesBB.

Dans sa lettre d «l'Archev§que de Reims, Grand Aumonier de France® 4crite d la rue du Bac, d Paris, le 23 novembre 1816, M. BERTOUT 6crit: Son excellence le Ministre de la
Marine pense dans ce moment a le (Seminaire du Saint-Esprit)
charger de toutes les Colonies restees a la France par le dernier
traitee... Je supplie done Votre Grandeur de mettre sous les

28 De fait, par decision du Conseil, le 17 avril 1737, la Communaut^ du
Saint-Esprit a pris sur soi la direction du Grand-S6minaire de Meaux; elle le dirigea jusqu'd la Revolution Franqaise. Son premier Directeur a 6te le P. Jacques
Lars.
La m§me annee, par decision du Conseil le 15 septembre la Congregation a pris
aussi la direction du Seminaire de Verdun, qu'elle a dirige cinq ou six annees,
comme nous verrons.
Aussi la direction du Seminaire d'Aleria, en Corse, lui a ete offerte en 1777,
selon I acts du Conseil du 14 Janvier 1777: M. Frsnfois Becquet nous a fait part
du desir qu'avait Mgr I'iveque d'Aleria, en Corse, d'unir a perpetuiti a notre dite
Communaute son Seminaire d'Aleria, pour le diriger et en administrer les biens, pour
le plus grand bien et avantage de son diocese...
Quoique «d'une voix unanime* le Conseil ait autorise le Superieur General d en
accepter la direction, la Congregation ne I'a pas prise. Nous n'en connaissons
par la raison. - xRegistre des Deliberations ...» - Arch, de la M. Mere.
29 Lettres de M. Bouic, lettre n. 63 - Arch, de la M. Mdre.
30 Lettres de M. Bouic, lettre n. 1 5 - Arch, de la M. Meere.
31 Lettres de M. Potier, Arch, de la M. M6re.
32 Dossier Becquet, Arch, de la M. Mere.
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yeux de Sa Majeste notre situation, an i'assurant... de notre
desir d'etre utiies a ses maiheureux sujets des Cotonies^^, qui sont
presque entierement prives des secours de la Religion... 3^.

L'ESPRIT DANS LEQUEL ILS ETAIENT FORMES
Se destinant d vivre et d travailler parmi les plus pauvres,
dans des lieux ou les autres ne voulaient pas vivre, les eleves
du Seminaire du Saint-Esprit etaient formas d une vie dure, au
renoncement d tout ce que les hommes cherchent naturellement S se procurer.
V.A.E. salt mieux que personne de quelle utilite est pour le
service de I'Eglise un tel etablissement, ou I'on accoutume les
gens a une vie dure et laborieuse, et ou leur donne les secours
propres a leur faire acquerir un grand fonds de piete et une capacite solide, et ou on les dispose a remplir les emplois ecclesiastiques les plus penibles et les moins recherches. Telle est la fin
qu'on se propose dans le Seminaire du Saint-Esprit... 35.
Tous sont Sieves dans une vie laborieuse et frugale telle que
le demande la difficulte des postes qu'ils ont a remplir^^.

Pour acquerir cet esprit, une grande piete leur etait absolument n^cessaire. Heureusement elle ne manquait pas au
Seminaire. Le s^minariste POTIER pouvait ecrire : Notre Semi
naire est un example de vertu^^. Presque tous les jours, en nous
faisant connaltre la dignite du pretre, on nous apprend TobHgation
indispensable ou II est de travailler continuellement a la sanctifica
tion des ames qu'on lui con fie...
Les jours de conge, nous nous rassemblons pour parler de
Dieu et de I'etat ecclesiastique, nous faisons une conference spirituelle selon que nous pouvons les uns apres les autres... elle se
fait a Gentilly... Cette conduite a ete approuvee par un Superieur
a qui on a demande le consentement pour cela; bien loin de s'en
detourner, 11 y exhortait... 38.

33 Le soulign6 est de I'auteur de I'article.
34 Dossier Bertout B, Chemise B, Archives de ia Maison-M§re, Paris.
35 Lettres de M. Bouic, iettre 4, Arch, de la M. IVI6re.
36 Lettre aux EvSques de France sur I'etat du Seminaire du Saint-Esprit 1769 - Dossier Becquet, Arch, de la M. M6re.
37 «Un S6minariste du St. - Esprit au XVIII slScle - Franpois Potier, 1 7481 753 - Lettres*. p. 3 - Dossier Bouic.
38 «Un Seminariste du St. - Esprit...
p. 14. - Arch, de la M. M6re.
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En lisant ces lignes, qui ne pense imm6diatement aux
reunions des «Bandes de Piete» de Saint-Sulpice, organis6es
et anim4es par Libermann?
C'6tait vraiment une atmosphere de piete que Ton respirait au Seminaire du Saint-Esprit. // faut regarder les regies de la
maison comma des commandements de Dieu.... en violent ces
regies on offense Dieu... II est rare que quiconque viola sa regie
dans les petits points ne la viole souvent dans de plus grands et ne
Vienna a la mepriser^^.
Un seminariste qui observe exactement la regie est tranquille... II vit content et H sert Dieu d'une maniere a attirer sur lui
la benediction du del...
Notre seminaire est un example de
vertu... Aussi il faudrait etre entierement endurcipour ne pas se
tourner du cote de Dieu... .

Les lettres de M. BOUIC decrivent la m§me ambiance,
environ vingt ans auparavant. II ecrit dans I'une d'elles :
Quant a rime, on en prend, graces a Dieu, encore plus de
soins (que quant d la nourriture corporelle); la piete s'y nourrit
par la mediation journaliere, les examens generaux et particuliers,
par les lectures spirituelles, par les exhortations et par la frequentation des sacraments... Le fruit qu'on en retire est tel que, par
la misericorde de Dieu, on ne sait ce que c'est que haine, animosite ou division dans la maison; je croirais mime pouvoir assurer
qu’il yen a tres peu qui paraissent avoir une attache volontaire aux
peches mime veniels. Le grand nombre s'applique soigneusement
a acquerir les vertus propres de notre etat... 42.

Cette bonne entente et cette charite fraternelle existaient
aussi bien entre les eldves qu'entre les Directeurs du Semi
naire. Nous en avons un t4moignage, entre autres, dans un
document relatif i I'election du successeur de M. BOUIC, en
1763. M. GUILLEBERT, et sans doute aussi les confreres qui
travaillaient avec lui au Seminaire de Meaux, vit son droit de
vote conteste, bien qu'il fut membre de la Congregation. Pour
eviter toute scission entre les membres de la Communaute,
au sein de laquelle I'entente avait ete parfaite jusque Id, il

39
40
4'
42

«Un S6minariste du St. - Esprit...
p. 23 - Arch, de la M. M6re.
«Un Seminariste du St. - Esprit...
p. 23. - Arch, de la M. M6re.
«Un seminariste du St.-Esprit...
p. 14. - Arch, de la M. Mere.
«Lettres de M. Bouic», lettre 15 - Arch, de la M. Mere.
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renonca i son droit, pour cette fois, pour le bien de la paix et
pour ne pas troubler I'union et la bonne intelligence qui regne et
qui doit regner entre nous... ‘*3.

ETUDES FORTES
POULLART DES PLACES avait coutume de dire que, s'il
redoutait le zele aveugle d'un pretre pieux mais ignorant. H craignait pour la foi et I'obeissance a I'Eglise d'un pretre savant mais
denue de vertu^‘^.
L'une et I'autre, la piete et la science, recevaient leur
developpement parmi les eldves du Seminaire du Saint-Esprit.
Nous venons de voir quelle ambiance de pi4t6 on y respirait. Maintenant, nous dit une des lettres de M. BOUIC, cette
application a la piete ne fait que sanctifier et animer I'application
aux sciences convenables a notre etat. Le fruit en est tel (la gloire
en soit a DieuDque jamais nous n'avons oui dire qu'aucun de nos
eleves ait ete refuse aux ordinations; au contraire, nous recevons
presque toujours des eloges de leur capacite^^.

Les eldves qui sollicitaient leur admission au Seminaire du
Saint-Esprit devaient avoir termini les etudes secondaires
preparatoires pour commencer le cours de philosophie. S'ils
avaient dejd suivi ce cours, ils devaient subir un examen sur
cette mati^re avant d'etre admis. II n'etait pas rare de refaire
le cours de philosophie au Seminaire du Saint-Esprit, soit qu'il
n'eut pas ete assez approfondi dans le seminaire frequent^
auparavant, soit que cette philosophie, la philosophie cart4sienne par example, ne fut pas acceptee au Seminaire du
Saint-Esprit. Ce fut ce qui arriva, par example, au jeune
Potier, selon son propre temoignage : Ma philosophie... ye I'ai
faite veritablement a Loches. mais, a mon arrivee au Seminaire, je
fus oblige de la recommencer... Les etudes de Loches.. ne sent
rien en comparaison de celles qu'on fait a Paris

Le meme POTIER, dans une autre lettre, nous parle de
son arrivee au Seminaire du Saint-Esprit et de la garantie que

43
44
45
46

Dossier Bouic II - Arch, de la M. Mdre.
Claude Poullart des Places, par J. Michel, p. 205.
Lettres de M. Bouic, lettre 1 5 - Arch, de la M. Mfere.
^Un S6minariste du St.-Esprit... », pp. 115-117 - Arch, de la

M. M6re.
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lui donn^rent les Superieurs au sujet des Etudes qu'on y fal
sa it : M. le Superieur me reput... me faisant beaucoup de pro
messes, que je ne sortirais de la maison que rempH de science et
de capacite, pourvu que je voulusse m'attacher .. 47.

M. CARIS (c'6tait lui le Superieur qui I'a repu) lui a dit
encore : Lorsque vous sortirez de la maison, vous ne serez pas
docteur de Sorbonne, mais vous serez peut-etre aussi capable de
I'etre que ceux qui le sont. Tous nos sujets sont estimes partout et
souvent mime on nous demande pour regenter la phHosophie ou
la theologie, sans qu'on les examine auparavant, sachant bien d'ou
Us sortent^^.

Ne pas rechercher les grades academiques etait un des
buts du Seminaire et de I'esprit qui devait animer les seminaristes. On n'y aspire point aux grades academiques afin que...
les Sieves... soient plus disposes a aller dans les places pour lesquelles H se trouve plus difficilement des pretres qui les remplissent... 49.

L'important, cependant, ce n'6tait pas les diplomes, mais
la capacite de bien servir. Afin de procurer a ces ecclesiastiques
la capacite necessaire pour bien rempHr tous les employs, on les
fait etudier deux annees de phHosophie et quatre annees de theo
logie, et a la quatrieme annee on les fait pretres, s'ils ont I'age...
Apres quoi on leur permet de demeurer encore deux annees dans
la maison, afin qu'ils puissent etudier encore mieux la morale,
s'affermir dans la piete et se former plus parfaitement aux func
tions du ministere. Ce dernier point n'a pu encore etre bien exe
cute, tant a cause qu'il n'y avait pas de logement ni de funds pour
leur subsistence, qu'a cause du besoin qu'il y a d'ouvriers... 50.
Ms suivaient les cours au College... deux fois le jour aux
Jesuites de Louis-le-Grands', de 8 h. 15 ^ 11 h. et de

14 h. 15 d 16 h. 4052.
A la maison se tenaient les conferences, c'est-cl-dire les

47 «Un S6minariste du St.-Esprit...
p. 3-Arch, de la M. M6re.
48 «Un S6minariste du St.-Esprit...
p. 3 - Arch, de la M. M6re.
49 «Lettre de M. Becquet aux ^vSques de France sur l'6tat du S6minaire
du St.-Esprit», 1 769 - Arch, de la M. M6re, Dossier Becquet.
50 Lettres de M. Bouic, lettre 63 - Arch, de la M. MSre.
51 «Un S6minariste du St.-Esprit...
pp. 47, 61, 84 - Arch, de la
M. M6re.
52 «Un Sdminariste du St.-Esprit... », p. 36 - Arch, de la M. M6re.
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repetitions deux fois par jour sur ce qu'on a vu aux Jesuites...
On soutient une these tous les dimanches^^.
Les lundis, les mercredis on apprend I'Ecriture Sainte^^. Les
jeudis, qui sent de conge, on va a la maison de campagne, a Gentilly^^.
II ne faut pas detonner s'ils sort du Seminaire du Saint-Esprit
de si tons sujets, le travail et I'etude sent a tous les gens de cette
maison la principale recreation. IIs ne se plaisent point tant qu'a

rStude^^.
Mais sans aucun doute, le plus important au Seminaire
^tait la bonne conduite. La preuve en est qu'd la fin de I'annee
scolaire les eleves etaient soumis d un examen concernant les
moeurs. Get examen n'est etabli que pour temoigner qu'on est
content ou mecontent de vous, disaient les Sup6rieurs. II se faisait d'ordinaire «le lendemain des examens, dont il donnait le
compte-rendu57. £t M. POTIER ajoute : II ne vaut pas id de
fautes considerables pour etre renvoye... un seminariste qui
viole sa regie est expose a etre renvoye... 58.

FIDELITE A L'EGLISE
M. BOUIC, dans une de ses lettres, rend ce t4moignage :
De tous ceux que nous avons Sieves, nous n'en avons pas un qui
soit devenu appelant 89 ; au contraire, puisque tous les ont com-

83 «Un Seminariste du St.-Esprit... » p. 3 - Arch, de la M. Mdre.
8e«Un seminariste du St.-Esprit.pp. 47, 61, 84 - Arch, de la
M. Mere.
88 ((Un
86 «Un
87 ((Un
M.M.
88«Un

seminariste du St.-Esprit... », pp. 3 et 6 - Arch, de la M. M6re.
seminariste du St.-Esprit... », p. 21 - Arch, de la M. Mere.
seminarists du St.-Esprit... », pp. 13, 6, 51, 52 - Arch, de la
seminarists du St.-Esprit... », pp. 23 et 24 - Arch, de la

M. Mere.
89 (rAppe/anfo, nom donne, au commencement du XVIll siede, aux ev§ques et pretres qui avaient interjete appel, au futur concile, de la bulls Unigenitus, constitution promulguee le 8 septembre 1713 par Clement XI, condamnant
comma heretiques ou suspectes d'heresie cent une propositions extraites des
((Reflexions morales sur le Nouveau Testamentx de I'oratorien Quesnel, qui
renouvelaient les erreurs de Jansenius. Le Cardinal de Noailles, Archev§que de
Paris et sept autres preiats refuserent de la recevoir, et ce fut I'origine d'une
lutte entre les jansenistes du clerge et du Parlement et les Jesuites. L'interdic-
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battus ou de viva voix ou mime avec la plume. Le gloire de tout
ceci salt rendue a Dieu seui; nous n'en avons jamais tant dit a per
sonne qu'a vous. Monsieur. Priez Dieu qu'ii conserve et perfectionne de plus en plus son oeuvre...

Des le debut, la Congregation du Saint-Esprit fut I'objet
de la fureur des Jansenistes. Cette fureur atteignit son
paroxysme en 1737 et dans les annees suivantes, quand lui
fut confiee la direction du Grand Seminaire du diocese de Ver
dun, qui etait jusque Id une place-forte de I'heresie.
Le Seminaire du Saint-Esprit etait ha'i des Jansenistes a
cause de son impermeabilite d une si funeste doctrine. Pas un
seuI des prdtres qui y furent formes n'adherera au Jansenisme, et voici qu'on confiait un de ses boulevards d cette
Congregation I C'etait le comble de I'impudencel
M. BOUIC confia cette difficile mission d M. THOMAS,
qui choisit comme collaborateur M. Francois BECQUET, un
des meilieurs theologiens du Seminaire du Saint-Esprit.
Les Jansenistes eurent recours d tout ce qui etait en leur
pouvoir, y compris la publication, en 1741, d'un pamphlet
anonyme intitule Lettres a M. BECQUET, en reference d une
these soutenue par un de ses eleves I'annee precedents.
Dans ce pamphlet, nous pouvons lire des phrases comme les
suivantes qui, loin d'etre offensives, constituent le plus grand
eloge que les Jansenistes pouvaient decerner d leurs adversaires. En voici quelques echantillons :
Qui dit un Placiste dit quelque chose encore pire qu'un
Jesuite, si tant est qu'ii puisse y avoir pire. Tout le monde sait que
les Jesuites... fremissaient de depit de voir leurs ecoles desertes.
Us ont done trouve le moyen de reparer en quelque sorte cette
affreuse solitude. Apres avoir renverse la cervelle au bonhomme
M. Desplaces (sic), ils Tengagerent a donner tout son bien pour
acheter une auberge et y fonder des places pour des pauvres Ecoliers; mais a quelle condition. Bon Dieu! a condition que ces Ecolies ne prendraient jamais leqon que chez ies Jesuites...

Puis, se tournant vers M. BECQUET, le pamphlet conti
nue quelques lignes plus loin; H parait que vous etes fidele a

tion, en 1752, par Christophe de Beaumont, de la communion sans un billet de
confession attestant que le penitent acceptait la bulle Unigenitus surexcita les
passions, qui ne s'apaisferent qu'S la veille de la Revolution (Larousse du XX®
si^cle).

Lettres de M. Bouic, lettre 1 5 - Dossier Bouic - Arch, de la M. M6re.
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votre vocation et qua vous ferez honneur au choix de ceux qui
vous ont destine a venir repandre dans notre diocese tout ce que
vous avez pris chez eux de plus mauvais. «Venenati fiiii de venenatis parentibus» (S. Greg. Horn. 20 in Evang.).
Citons encore un autre passage : ... si !e front d'un P!aciste etait capable de pudeur, vous devriez rougir de honte de faire
perdre a vos jeunes ecclesiastiques un temps si precieux, et de ne
leur remplir la tete que d'heresies imaginaires et de possibilites
ridicules^’'.

Ce palphlet fut mis cl I'index des livres defendus.
D'aucune facon les Messieurs du Saint-Esprit ne pouvaient etre d'accord avec les Jansenistes, qui resistaient au
Pape, et a la doctrine toujours professee au Seminaire tenait
que quiconque resiste a la decision du Pape regue par tous les
eveques, ou du moins par ia plus grande partie, resiste a la voix de
I'Eglise enseignante... est un enfant rebelle, qu'il faut fuir... 62.

De meme, pendant la Revolution Francaise ou il se produisit tant de desertion dans les rangs du clerge de France,
M. DUFLOS, Superieur du Seminaire, et tous ses associes resterent attaches a ia foi et fiddles aux bons principes. IIs s'appliquerent a les inculquer a leurs e/eves ®3.

Ce fut pendant la Revolution Francaise que Dom J. de la
MARTINIERE, religieux benedictin, ecrivait d M. Breillard,
president du Comite Ecclesiastique d I'Assemblee Nationale :
// / dans I'Eglise de France trois sortes de predicateurs de pharisaisme qu'il est de la derniere consequence de detruire entierement pour la purifier de son vieux levain et la renouveler.
Ces predicateurs sont les Sulpiciens, les Eudistes et les
Bouics. engeanse ignorante, hypocrite, superstitieuse et fanatique,
dont les deux grands chevaux de bataille sont le formulaire
d'Alexandre VII et la Constitution de Clement XI. H faut Jeter hors
du sanctuaire ces pierres de scandale^‘^.

Evidemment les bouics n'etaient pas jansenistes ; ils propageaient le culte du Sacre Cceur de Jesus et celui de I'lmmaculee Conception!
Ce rejet absolu du Jansenisme resta toujours en vigueur
dans la Congregation jusqu'S Libermann, qui qualifiait les Jan-
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H. Koren, The Spiritans, p. 26, et Archives G6n. de la M. M6re.
«Un Seminariste du Saint-Esprit...
p. 53 - Arch, de la M. M§re.
Dossier Bouic, Arch, de la M. M6re.
Dossier Poullart des Places, B, Arch, de la M. M6re.
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s^nistes d'heretiques /es plus dangereux^^. C'est qu'il avait
puis4 d de bonnes sources son amour et sa fidelite envers
I'Eglise : chez les Sulpiciens et les Eudistes.

L'ESPRIT DE FAMILLE AU SEMINAIRE
L'esprit de famille est jusqu'd aujourd'hui une des caract6ristiques de la Congregation du Saint-Esprit. Cet esprit vient
de ses origines. Dans ses lettres, M. POTIER en t^moigne
deje.
A son arrives au Seminaire, il ecrit: Monsieur le Superieur... me regut avec des manieres riantes, gracieuses et engageantes... me serra mime la main... es.

Cet esprit se manifestait dans toutes les circonstances.
Une epreuve survient-elle aux parents d'un seminariste, il les fait
recommander aux prieres de la Communaute en qui (H albeaucoup
de confiance; (lls ontjpart a la communion d'un grand nombre de
sujets qui ont bien promis de continuer leurs prieres...
Telle personne de la famille est malade, H la fait recommander
aux prieres de la Communaute, par M. le Superieur et M. Can's,
dans les exercices publiques... 67.

Une des choses qui m'a impressionne dans un petit cours
Pour un Monde Meilleur, que j'ai suivi il y a une douzaine

d annees et auquel prenaient part des Superieurs Provinciaux
et des Eveques, fut la reunion, i la fin de la journee, en guise
de recreation, durant laquelle ces venerables preiats se pretaient d des plaisanteries d'enfants, comme d'imiter un
orchestra, en faisant semblant de jouer d'un instrument fictif,
etc. etc. ...
Cet episode ma rappelie la reference que M. POTIER fait
au Carnaval au Seminaire du Saint-Esprit, les Superieurs en
tete... M. le Superieur dit qu'il n'a jamais vu que des bites et des
stupides qui ne le soient pas; afin que tout le monde jouisse de ce
plaisir Innocent, tout le monde se mile de cela, les Superieurs...
sont a la tite... Ceux qui prennent bien ia chose sont infiniment
,^estimes tant des Superieurs que des sujets, parce qu'on connait

65 Lettre i M®''® Guillarme, le 9 aoQt 1843 - Notes et Doc. IV, p. 299.
66 « Un Seminariste du Saint-Esprit... » pp. 13 et 21.
67 «Un seminariste du Saint-Esprit... », pp. 29 et 90.
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par la leur bon caractere; II est tout le contraire de ceux qui se
fachent... Cast ce qu'on appelle le «bapteme des bleus»...

APPRECIATION DU SEMINAIRE DU SAINT-ESPRIT
ET DES PRETRES FORMES PAR LUI
On ne s'etonnera pas qua apres etre sortis de la maison. Us
(les pretres formes au Seminaire du Saint-Esprit) ne tardent
guere a trouver de I'employ... 69. Un bon prStre est un tresor
que tous desirent posseder. Les references d I'estime pour le
Seminaire du Saint Esprit sont frequentes dans les documents
officials du Saint-Siege. Dans une Istruzione per
Mgr. Dugnani, nuovo Nunzio di Francia, la Sacr4e Congrega
tion de la Propaganda ecrivait le 24 mai 1 785 : A Paris, II y a
deux seminaires remarquables qui ont un dossier a la Propaganda:
ce sont le Seminaire des Missions Etrangeres et le Seminaire du
Saint-EspriV^.

Relativement aux Rdgles de la Congregation, de 1734,
proposees i I'approbation du Saint-Siege en 1821, le
P. MARZETTI, consulteur de la Propaganda, ecrivait: Apres
mur examen des susdits reglements, outre qu'on les a trouves
pleinement composes pour former un bon missionnaire, soit au
point de vue religieux, moral et scientifique, soit en ce qui regarde
la vie pauvre et mortifiee qu'on y enseigne, soit enfin quant a
I'activite laborieuse pour ce qui concerne la pratique de la charite
dans le ministere apostolique, on confesse qu'on n'a pas trouve la
moindre tache qui puisse ternir le bien et la sagesse qu'ils presentent.
A ces merites intrinseques il faut ajouter aussi celui d'avoir
fourni beaucoup de vaillants missionnaires et de tres dignes eveques sortis de ce pieux etablissement
De son c6te, dejd en avril 1764, le Nonce k Paris avait

ecrit au Cardinal Prefet de la Propaganda, e propos du plan de
remplacer les religieux missionnaires des Colonies francaises
d'Amerique par des pr§tes du seminaire du Saint-Esprit: J'ai

68 «Un S6minatrice du Saint-Esprit...
p. 33.
68 Lettres de M. Bouic, lettre 15, Dossier Bouic, Arch, de la M. M6re.
^8 Lettere e Decreti, vol. 246, fls. 266v-270r - Archivio di Propaganda
Fide.
Sur la demande d'approbation des Regies du Seminaire du Saint-Esprit
en 1821, Archivio di Propaganda Fide, Acta, vol. 184, fls. 610rv.
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prie le susdit Seigneur Due (de ChoiseuI) de vouloir chosir pour les
missions des pretres d'un merite veritable, quant a la doctrine et
au bon example, et comma il m'a repondu qu'H comptait les pren
dre dans ce Seminaire du Saint-Esprit, je crois que nous aurions
grandement lieu d'etre satisfaits, toutes les fois que cette idee sera
mise a execution... ^2.

Quelques mois plus tard, le 15 octobre 1764, le m§me
Nonce 4crivait d propos du meme projet: Je suppose que le
Ministere de Versailles est decide, comma il semble, a ne plus se
servir du concours des religieux dans ces regions; il est certain que
le choix des Ecclesiastiques du susdit Seminaire ne pourrait etre
meilleur, il est meme en soi excellent; ce Seminaire etant oblige
de par sa fondation a fournir les sujets necessaires aux missions,
lesquels par consequent, en plus d'etre tres pieux et bien instruits
dans les etudes propres a une telle oeuvre, sent Sieves de fagon a
mener une vie sobre, modeste et laborieuse... 23.

Ce projet reput en 1778 un commencement d'execution
quand furent confines au Seminaire du Saint-Esprit les mis
sions de la Guyana Francaise. En cette circonstance, exactement le Isf avril 1778, le Nonce de Paris 4crivait d la Propa
ganda : C'est ensuite avec beaucoup plus de plaisir que j'ai lu la
copie des Lettres Patentes par lesquelles Sa majeste Tres Chretienne etablit le maintien d'un Prefet, d'un Vice-Prefet et de dixhuit missionnaires pour !a mission de la colonie de Cayenne, qui
seront pris toujours parmi les Sieves du SSminaire du Saint-Esprit,
chose vraiment consolante et qui est un gage toujours plus grand
de Tinsigne piStS de ce Monarque et de son grand zele pour !a pro
pagation de la Foi... 24.

Dix ans plus tard, la Congregation de la Propaganda ecrivait e M. BECQUET, Superieur General de la Congregation du
^Saint-Esprit: Le tSmoignage de M. le Comte de Villebois, Gouverneur de Cayenne... en faveur de ces missionnaires fait tou
jours plus rSloge de la puretS du zele pour la religion et la saintetS
qui inspire votre SSminaire, aussi, en me rSjouissant de tout mon
caeur, je prie le Seigneur de vous accorder toujours plus abondamment ses bSnSdictions et de vous coneSder Sgalement une fSHcitS
toujours plus prospSre'’^.
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De fait, le zdle et la saintet^ que Ton respirait au seminaire, les missionnaires qui y 6taient formas les transportaient
dans leurs champs d'apostolat. Des t^moignages semblables
aux precedents sent frequents.
Entre 1731 et 1734 M. BOUIC ecrivait:
Nous en avons deja forme, par !a misericorde de Dieu, un
grand nombre (de prStres) qui travaillent avec zele et edification^^. H nous revient tous les jours d'excellents temoignages de la
plupart qu'ils vivent avec le plus d'edification et qu'ils travaillent
avec fruit au salut des ames. II y en a plusieurs qui, en moins de
trois ans, ont retabli dans des paroisses nombreuses la catholicite,
la piete et la frequentation des sacrements; ils en ont ressenti
dans la maison I'utilite; ils la communiquent aux autres.. J''.

Dans les ties de Saint-Pierre et Miquelon, confiees S la
Congregation en 1765, travaillaient deux pdres formas au
Seminaire du Saint-Esprit, MM. PARADIS et BECQUET,
celui-ci neveu de M. BECQUET qui fut le 4^"’® Sup4rieur de la
Congregation. Innombrables sont les temoignages les concernant qui se trouvent aux archives de la Propaganda : de tres
bons pretres, pleins de piete et remplis de zele^^ deux missionnai
res qui sont deux excellents sujets.. qui ne laissent rien a desirer
du cote du zele, de I'intelligence, du desinteressement qu'ils y professent et de I'edification qu'ils y donnenf^. Les deux missionnai
res qui desservent ces deux simples rochers, ecrit le m§me abbe
de LISLEDIEU, s'y comportent tres bien, onpeut mime dire que
leur zele et I'edification qu'ils y donnent ne font que croftre et augmenter chaque Jour^°. M. BECQUET... un homme instruit,
exact et ferme mais prudent et sage, modere... M. PARADIS,
un sujet plein de moeurs et de piete^'^ en un mot, deux hommes
d'elite^^.

Letres de M. Bouic, lettre 19 - Dossier Bouic, Arch, de la M. M6re.
Lettres de M. Bouic, lettre 15, Dossier Bouic, Arch, de ia M. M6re.
1'® Lettre du P. de Lisledieu k la Propaganda - S.R.C. America Settentrionale, Canada..., vol. 1, fis. 229r-230r. - Arch, di Propaganda.
Lettre du P. de Lisledieu, ie 28 dScembre 1772 - S.R.C. America Settentrionale, Canada___ voi. 1, fIs. 304v - Arch, di Propaganda.
Lettre du P. de Lisledieu au Cardinal Pr6fet, le 14 d6cembre 1773,
S.R.C. Missioni, vol. 5, fis. 422rv. - Arch, di Propaganda.
81 Lettre du P. de Lisledieu au Cardinal Pr6fet, le 5 juin 1769, S.R.C.
America Settentrionale, Canada..., vol. 1, fis. 250v-253v - Arch, di Propa
ganda.
82 Lettre du P. de Lisledieu, S.R.C. America - Antille, vol. 2, fis. 318r 323r- Arch, di Propaganda.

22

QUAND L'ESPRIT DE DIEU...

A ces t^moignages et a d'autres de I'abbe de LISLEDIEU
se refere M. BECQUET, Superieur General de la Congrega
tion, quand il ecrit, le 2 octobre 1774, au Cardinal Prefet de
la Propaganda; Votre Eminence connait les e/eves de notre
Seminaire. M. I'abbe de LISLEDIEU, ce respectable Vicaire General
des Colonies et digne de I'etre par la prudence de son zele pour la
religion, a ete dans le cas de rendre compte plus d'une fois a la
sacree Congregation de ceux que, depuis quarante ans, H a
employes dans les missions d'Amerique Septentrionale, ainsi que
de ceux que le Seminaire des Missions d'Amerique Septentrionale,
ainsi que de ceux que le Seminiaire des Missions Etrangeres a fait
passer dans les Grandes Indes, ou ils travaillent, souffrent et reussisent.
Nous esperons. Monseigneur, que sous la protection du SaintSiege, ceux que nous destinons pour I'Amerique Meridionale
feront fleurir la religion dans ces contrees malheureusement abandonnees depuis longtemps et dont les principaux habitants ont
demands au Ministere de France de leur envoyer de nos pretres... 83.

Un an plus tard, le 17 mars 1779, M. ROBILLARD,
Vicaire Apostolique des Missions de Cayenne et Guyana, rendait le temoignage suivant de ces missionnaires: Je dois
temoigner que tous les pretres que j'ai laisses a Cayenne sont irreprochables dans les mceurs et capables de faire beaucoup de
bien... 84.

La Congregation de la Propaganda se complaisait ^ communiquer au Superieur du Seminaire les bonnes informations
qu'elle recevait concernant les missionnaires formes par lui et
la satisfaction qu'elle en ressentait.
Fort louable est le zele des missionnaires de Cayenne pour
procurer la conversion des esclaves fugitifs du Surinam^^. C'est
une grande consolation que nous a donnee votre lettre du 8 fevrier
qui nous raconte les excellentes esperances qu'offrent les Missions
de I'Inde... 86.

88 S.R.C. America- Antille, vol. 2, fis. 271r-272r. Arch, di Propaganda.
84 Lettre de M. Robillard au Nonce de Paris, S.R.C. America - Antiile,
vol. 2, fis. 349f-350r - Arch, di Propaganda.
88 Lettre au P, Becquet, le 19 juillet 1786, Lettre e Decreti, vol. 248,
fis. 443v-444r - Archivio di Propaganda.
86 Lettre au P. Becquet, mars 1788, Letters e Decreti, vol. 252,
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Un an plus tard, par suite de la mort de M. BECQUET,
c'est M. DUFLOS qui 6crivait: Nos missionnaires y (en
Guyane) continuant leurs travaux avec edification at fruit. MM.
las Chefs at las habitants rendent la meilleur temoignage de /a
purete de leurs maeurs at de I'activite de leur zele^^.

Et au debut de 1790 un rapport adress4 d la S.C. de la
Propaganda contenait ces lignes: Vingt missionnaires franqais
etaient ators en Guyana, tous dignes d'estime pour tour zeto, tour
bonnes maeurs et to regutorite de tour conduite^^.

Apres la restauration de la Congregation par M. BERTOUT, I'esprit du Seminaire continua h Stre le m§me et les
Peres a meriter les mSmes eloges pour ceux qu'ils formaient.
Dans un rapport de M. MINOT, missionnaire k Bourbon,
du 5 juillet 1823, nous pouvons lire : Parmi six autres mission
naires qui sont survenus depuis notre arrivee, deux ont ete
envoyes par M. BERTOUT... a savoir M. WARNET et M. SULIVAN. Ces deux missionnaires donnent tous les examples de vertu
ecclesiastique; quant aux autres, ils n'ont pas marche sur les
mimes traces...
Le premier de ces missionnaires devait

etre Superieur de la Congregation, e titre provisoire, du debut
de janvier e la fin d'avril 1845, ayant resolu de concert avec ses
collegues, d'offrir to superiorat a M. Alexandre LEGUAY^°.

Au sujet des missionnaires de Bourbon, Mgr COLLIER,
Vicaire Apostolique de I'lle Maurice ecrivait en 1841 : Le
Seminaire du Saint-Esprit, a Paris, fournit continueltoment des
sujets exceltonts pour I'lle Bourbon en nombre suffisant^'.

Quant e M. MONET, qui devait etre lui aussi Superieur
General de la Congregation et, avec le P. LIBERMANN, I'artisan de la fusion de la Congregation du Saint-Esprit avec celle
du Saint-Cceur de Marie, Mgr PONCELET, Prefet Apostolique
de Bourbon, ecrivait le 18 mai 1845: M. MONET, c'est to
meilleur pretre de to Cotonie; son zeto, son desinteressement, son
activite sont au-dessus de tout etoge^^.

Lettre de M. Duflos au Card. Prdfet de la Propaganda, le 25 juin 1789
- S.R.C. America - Antille, vol. 2, fis. 552r-553v - Arch, dl propaganda
S.R.C. America - Antille, vol. 3. fIs. 28r-30r - Arch, di Propaganda.
S.R.C. Isole dell'Oceano Australe, Capo di Buona Speranza, vol. 1
fis. 597r-599v - Arch, di Propaganda.
90 Les Ordres Religieux - La Congregation du Saint-Esprit, 1926, p. 26.
91 S.R.C. Isole dell'Oceano Australe, Capo di Buona Speranza, vol. 3, fis
31 r-32v - Arch, di Propaganda.
02 S.R.C. Isole dell'Oceano Australe, Capo di Buona Speranza, vol. 3,
fl. 472. - Arch, di Propaganda.
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Mais les prStres form4s au S4minaire du Saint-Esprit se
trouvdrent soumis aux difficultes enormes qua provoqua la
Revolution Francaise; ils etaient alors en nombre insuffisant
pour le vaste champ qua la Gouvarnamant avait confie i la
Congregation, at ca champ commanca e §tra travailie par das
pr§tras non formes au Seminaira du Saint-Esprit, las uns
anvoyes par la Superiaur, las autras, veritablas avanturiars,
qui s'anfuyaiant aux colonias pour echappar i laurs evSquas,
ambitiaux at ignorants qui meritaiant e paina la nom da prStra.
Voici ca qu'ecrivait M. N. BROGLIE la 1 5 mars 1847 : On ne
saurait tirer aucun parti du clerge colonial actual. A peu d'exceptions pres, il est compose de pretres ignares, insolents et quelquefois dissolus. Cela tient a plusieurs causes :
... II se regarde comma le clerge de la population blanche
exclusivement... Depuis quelque temps, une autre opinion com
mence a poindre: quelques efforts sont tentes, mais sont des
efforts impuissants, irreguliers et sans portee^^.

La pira, pour la bon ranom da la Congregation, c'ast qua
tous cas pr§tras sa presantaiant comma Paras du SaintEsprit. On comprand alors trds facilamant la reaction du
P. LAVAL at da sas confreras da I'lla Maurica : Le P. THIERCE
est entierement declare contra !a reunion (du Saint-Ccaur da
Maria avac la Saint-Esprit) et dit hautement qu'il sera toute
autre chose, mais jamais de la Congregation du Saint-Esprit... 94.
Dans ce meme document, M. BROGLIE poursuit: La Congre
gation du Saint-Esprit a besoin de sang nouveau et d'une vie nouvelle; mais cette entreprise est au-dessus des forces humaines... 95.

Oui, catta «antraprisa» etait au-dassus das forcas humainas, mais Diau na voulait pas laissar s'etaindra catta CEuvra
admirabla qui, prasqua durant un sieda at dami, avait opere
tant da bian. Pour lui donner ce sang nouveau dont elle avait
besoin, Dieu suscita Libermann et son CEuvra des Noirs. Dejd
quelques-uns de sas disciples travaillaient depuis 1841 parmi
les esclaves noirs des Colonies et meritaiant les m§mes eioges qua les missionnaires formes au Seminaira du Saint-Esprit
pendant plus d'un sidcle. Parlant du Pdre Jacques LAVAL,

93 S.R.C. America - Antille, vol. 8, fis. 18r-22v - Arch, di Propaganda.
94 Lettre du P. Thdvaux d Libermann, le 2 janvier 1850, N.D. XI, p. 588.
95 S.R.C. America - Antiile, voi. 8, pp. 18r-22v - Arch, di Propaganda.
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Mgr COLLIER, son 4v§que, ecrivait le 25 octobre 1845 au
Cardinal Prefet de la Propaganda : La classe des Noirs surtout a
beaucoup profits du ministere d'un zele ecclesiastique, un veritable
apotre... s®. Mais d4j^l, le 19 f^vrier 1842, un an apr6s I'arrivee du P. LAVAL S Maurice, Mgr COLLIER avait 6crit de lui:
Je continue a profiler du zele ardent de mon cher abbe LAVAL,
que je regarde comme ie plus grand tresor de mon Vicariat Apostolique...

En 1848 eut lieu la fusion de la Congregation du SaintEsprit et de celle du Saint-Cceur de Marie. Ainsi le vieil arbre
recevait une s6ve nouvelle et ses fruits continuerent S etre
abondants et precieux. Vers la fin de 1851 M. DONALD 6crivait au Cardinal Prefet de la Propaganda ; De ia seconde classe

— les anciens esclaves — le celebre P. LA VAL et ses quatre confre
res, tous les cinq pretres du Saint-Cceur de Marie d'Amiens,
s'occupent avec un tel resuftat que cela a merits dans le pays au
P. LAVAL le litre honorable d'apotre des Noirs...

De m§me. Mgr COLLIER 6crivait le 5 septembre 1851 :
J'ai dans mon diocese cinq pretres rSguliers de I'Ordre du SaintEsprit et du Saint-Cceur de Marie. Le SupSrieur est le P. LIBERMANN et leur maison-mSre le SSminaire du Saint-Esprit a Paris.
Je ne puis parler avec assez d'Sloge en faveur du zSIe et de la
piStS de ces excellents religieux: le seui regret que j'ai est que je
n'en aie pas cinquante au lieu de cinq...

Ce fut par la fusion avec «le Saint-Cceur de Marie» que
«le Saint-Esprit» renouvela son ancienne vigueur et revint S la
pleine efflorescence spirituelle que Poullart des Places lui
avait imprim6e. Les paroles que Libermann 4crivait, le 23
mars 1850, sont la plus parfaite synthase de ce qu'on peut
ecrire sur I'essence de la fusion des deux congregations : Nous
avons toujours mis notre repos et notre bonheur dans le Cceur de
Marie remplie de I'Sminente surabondance de I'Esprit-Saint, et, si
nous n'avons pas exprimS cette pISnitude du Saint-Esprit dans le

®®S.R.C. Africa Angola, Congo, Senegal, vol. 7, fis. 1 36r-137v - Arch,
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97 Lettre de Mgr Collier d M. I’abb6 Gallais, le 19 f6vrier 1842, N.D. Ill,
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Cceur de Marie, elle formait cependant I'essence de notre devotion
envers ie Tres Saint-Cceur de Marie; eh bieni nous ne changeons
pas; seuiement ce qui etait sous-entendu, ce que nous supposions
auparavant, nous i'exprimons maintenant^o°.
Ceux du Saint-Esprit pouvaient dire de meme : Nous ne
changeons pas; seuiement ce qui etait sous-entendu... nous
i'exprimons maintenant, «Quand I'Esprit-Saint inspire une

oeuvre, il n'en donne presque jamais tout d'abord Ie developpement... ».
Ni I une ni I'autre des deux Congregations ne changes; ni
I une ne se substitua ^ I'autre ; elles se completaient mutuellement. Libermann ne se substitua pas d Poullart des Places,
il est plutot la pleine efflorescence de I'esprit et de I'ceuvre de
celui-ci. Tout ce qui etait implicite en Poullart des Places s'est
explicits en Libermann. A tous deux, plus qu'^ tout autre
membre de la Congregation, s'applique notre devise : Cor
unum et Anima una.
Amadeu

’00 Notes et Documents, XII, p. 133.
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